Between the 24th and the 26th of December 2013 Northern Italy was interested by heavy and diffuse precipitations events. The same stormy event, called "Christmas storm", interested all European area producing numerous damages and diseases especially in France and UK. The aim of the present research paper is to describe such meteorological event for Veneto and Trentino regions and to investigate if it has been exceptional or not compared with typical climate of the area. First of all, a definition of extreme events is proposed, followed by a meteorological description of the event. After that, the reported precipitation values are compared with long time series (about 30 years) of historical observed precipitation and temperature data. Finally, a detailed description of the soil impacts is reported.
INTRODUCTION
The Impacts on Soil and Coast (ISC) studies the hydrogeological hazards connected with climate change such as landslides and floods. Within this framework, CMCC ISC has developed expertises and tools [32, 31] to deal with extremes of observed and simulated climate dataset at different spatial scales, from international (Mediterrean area, [6, 19] ), to national (China and Italy [27, 28, 4, 3] ), regional (North-Center Italy, Alps, and Sardinia [5, 29, 18, 27, 26] ), local (Orvieto [27] ). In the last years, CMCC ISC has also collected, thanks to the collaboration with various Italian ARPAs (Regional Agencies for Environment and Protection) regional high resolution observed precipitations and temperature data. Furthermore also international databases (e.g. Map, EOBS, HISTALP, [11, 13, 2] ) are available. All these data are used to obtain a wide reference database to evaluate the outputs of climate simulations and/or to analyse specific weather events. The aim of this research paper is to investigate the rarity of perturbation occurred in North Italy in 24-26 December 2013 with respect to the datasets available.
EXTREME EVENT: A DEFINITION FROM A CLIMATE PERSPECTIVE
As reported in [25] "Extreme events are generally easy to recognize but difficult to define [. . . ]", it is not simple to provide a specific definition of extreme weather event. A general definition can be "an event that is rare within its statistical reference distribution at a particular place", specifying that the characteristics of what is called extreme weather may vary from place to place. However, the extreme climate events can be defined as the occurrence of a value of a weather or climate variable above (or below) a threshold value near the upper (or lower) ends ("tails") of the range of observed values of the variable [16] . Unfortunately, this definition is more general so, from an operative point of view, it is not applicable because it does not fix the threshold value.
Many other definitions are available in the literature ( [24, 23] [15] ; in the present work the following definitions are considered:
Exceptional: an event with values exceeding the 99th percentile;
Extreme: an event with values exceeding the 95th percentile;
Rare: an event with values exceeding the 90th percentile.
In this paper, the analysed event is evaluated comparing it with observational data collected over a time period of at least 30 years, in order to adequately represent the typical climate of the area.
METEOROLOGICAL ANALYSIS OF THE EVENT
The 24 of December a deep and large Atlantic cyclone centered over the Scottish north west coast progressively deepened over the western Mediterranean area moving an intense wet southern flow over Northern regions of Italy causing intense precipitations (Figure 1 ). The 25th ( Figure 2 ) and 26th ( Figure 3 ) of December the low pressure area interested on all the Mediterranean area, with an expansion from Island up to North African coast and the formation of a minimum located over Liguria region. The natural movement toward east of the digressional area was blocked by an high pressure area located over the Turkey. During these days diffuse and intense precipitations interested Northern and Central Italy. From 27th of December ( Figure 4 ) the large low pressure area begins to move over the Eastern Mediterranean with a temporary improvement of the weather condition over the Italian area interested by the perturbation. In the following, for each region investigated (Veneto and Trentino) a description of the precipitation events, from 24th to 26th is reported. Significant precipitation values are observed on alpine and pre-alpine regions, in particular during the 25th and 26th of December [1] . On the 25th of December ( Figure 5 ), the cumulated precipitation values range from 50 to 100 mm/day over the central and eastern parts of pre-alpine regions and the southern area of Dolomites, presenting the highest value of 160 mm/day in the province of Belluno [1] . The lowest values (5-20 mm/day) are located in the lowland areas of the region. During the night and early morning of the 26th December (Figure 6 ), moderate and heavy precipitation occur over the mountain areas and weak precipitation occur over the lowland areas [1]. Such precipitation reduced dramatically during the afternoon and the evening [1]. The cumulated precipitation values over the two days are less than 10 mm/day over the southcentral part of the lowland; between 20 and 40 mm/day over the northern part of the lowland; more than 50 mm/day over the mountain areas [1] . In particular, heavy precipitations (more than 100 mm/day) occur in the Vicenza, Belluno and Treviso provinces and in the southern area of Dolomites [1].
VENETO REGION

TRENTINO REGION The days of the 25th
and the 26th of December are characterized by heavy precipitation over the Trentino region, as shown in Figure 7 [17] . In particular, on the 25th the cumulated precipitation values range between about 10 mm/day and 65 mm/day [17] . The following day the precipitation values increase considerably reaching 100-130 mm/day over the eastern areas of the region [17] .
PRECIPITATION CLIMATOLOGICAL ANALYSIS
In order to understand if the meteorological event occurred during the days between the 24th and the 26th of December over the northern regions of Italy has been exceptional, rare, extreme or none of them, it is necessary to study the climatological characteristics of precipitation in the regions previously analysed. In particular, all the percentiles will be computed on wet days (days in which the precipitation values exceed 1 mm).
In the following, an analysis of temperatures occurred during the 24-26 December 2013 is reported. In fact, together with heavy precipitations, a positive anomaly of temperature has been also registered [22] . Such consideration is reported in the NOAA map (Figure 8 Daily precipitation values (mm/day) between 00:01 of the 25th of December 2013 and the 00:00 of the 26th over the Veneto region.
Available at http://www.arpa.veneto.it [1] portant to underline such conditions because they have determined the formation of wet snow [9] that caused, as deeply described in the following, any of the impacts occurred during the period of interest. The analysis of temperature will be carried out on EOBS dataset [12] , a daily high-resolution (0.25 Available at http://www.meteotrentino.it [17] the whole Europe. It is continuously updated, making it one of the most widely used datasets.
The climatological analyses, proposed in this study, have been obtained using CLIME, a special purpose GIS software integrated in ESRI ArcGIS Desktop 10.X, and developed by CMCC-ISC Division in the frame of Project GEMINA, in order to better evaluate the impact on soil of climate changes. CLIME has been designed to bridge the usually existing gap between atmospherical data gathered from different sources and impact communities. used to perform the climatological analysis is a collection of station data provided by ARPA Veneto, for the period 1970-2000. These data have been interpolated over the Veneto region using the GIS tool Clime, using the Natural Neighbour technique.
The dataset of the event studied in this work over the Veneto region has been extracted from the Arpa Veneto meteorological bulletin [1] in which the precipitation values occurred on some Veneto stations were reported. In particular, the stations reported are those mainly involved in heavy precipitation phenomena during the 25th and the 26th of December. Also in this case are reported only the meteorological stations of the Arpa Veneto bulletin for which georeferencing information is available ( Figure   9 ). Such stations are listed in Table 1 .
The precipitation values occurred during the 25th and the 26th of December are compared with climatological data in order to characterize the meteorological event. In Table 1 Table 2 in which it can be noticed that the event was exceptional in most cases or extreme for three stations. In Figure 10 , the 99th and the 95th percentiles are shown, together with the stations investigated. with the stations investigated.
TRENTINO REGION For Trentino region, the EURO4M dataset [14] has been used in order to study the precipitation climatology. It is a gridded dataset, with spacing of 5 km and daily time resolution, based on high-resolution raingauge data from seven Alpine countries, with 5500 measurements per day on average. The available period for this dataset is 1971-2008.
The data concerning the meteorological event occurred between the 24th and the 26th of December over the Trentino region have been provided by the IASMA dataset [10] which contains precipitation data of different weather stations located in Trentino listed in Table 3 .
A proof of the rarity of event has been provided by the study of the 99th, 95th and 90th percentiles. In fact, comparing such values with the precipitation ones (Table 3) it can be observed that the 25th of December has been characterized by extreme or rare events (apart from Pergine, Aldeno and Ala stations). The following day the precipitation values increase and they are characterized by exceptional or extreme events in most cases, apart from Aldeno (in which the precipitation value exceeds only the 90th percentile) and Rabbi stations. In Fig Table 4 in which it can be noticed that also for Trentino the event was exceptional in most cases, extreme for the other ones, apart from Aldeno station in which the cumulated value is really close to the 95th percentile. The maps reporting the 99th and the 95th percentiles, together with the stations investigated, are shown in Figure 12 .
TEMPERATURE CLIMATOLOGICAL ANALYSIS
As previously described, an analysis of temperatures has also been carried out over the regions of interest.
VENETO REGION An analysis of the temperature has been carried on Veneto region. In this case, the temperature values concerning the event of interest, have been provided by the SYNOP data, downloaded from the ECMWF Mars Archive [8] . Unfortunately are available for the period of interest, only the temperature values of the Veneto Tessera station (WMO code 16105). From the comparison between the DJF (December, January and February, represent the winter period) mean temperatures of EOBS dataset and Synop data (reported in Table 13 ), it is underlined that all the observed temperature values exceed the climatological one, for the station investigated.
TRENTINO REGION In the same way, the DJF mean temperatures of EOBS dataset, have been compared with the daily mean temperatures [10] over some stations of the Trentino region Figure 14 . From Table 6 it is underlined that a positive anomaly of temperature is registered for all the stations investigated, during the three days analysed.
Such results confirm that the meteorological event of the 24-26 December has been characterized (over the regions of interest) not only by heavy precipitations, but also by warm temperatures. These temperatures, in fact, exceed the climatological mean values, sometimes un-
IMPACTS ON NATURAL AND ANTHROPIC SYSTEMS
The meteorological event described in this paper has been recognized for its intensity throughout Europe. The minimum of pressure reached at north of United Kingdom (about 930 hPa), indeed, is close to the record lows. All over Europe have been registered considerable inconvenience: a thousands of houses isolated, transports on tilt, energy disruptions caused by the torrential rains, floods, wind gusts even higher than 140 km/hr, some people lost their lives (at least 6 death) [22] . Table 6 Observed temperature values [10] of snow, have led to saturation of soils. This, in turn, led to the flood of some rivers [21] . The warm temperatures caused the accumulation of wet snow (that freezes more easily than snow occurring at lower temperatures) over the power lines, producing sleeves ice that caused the disruption of such lines [20] . In Veneto, in particular in the province of Belluno, the adverse weather conditions of 25 and 26 December 2013 have been characterized by intense and widespread snowfalls. These snowfalls caused disruption of communications, interruption of traffic and closure of many mountain passes, a prolonged power outage due to the interruption of four high-voltage lines. All these inconveniences affected especially the mountain areas. Following the state of emergency faced by the interest area of the Province of Belluno, it has been declared a "state of crisis" for the exceptional weather that occurred on days 25 and 26 December 2013 [30] . A similar situation has characterized the Trentino region, in which there have been extraordinary snowfall, some with wet and therefore heavy snow, from 25th of December until 26th. Above 1800m about a meter of snow has fallen, this led to the crash of many trees because of its weight [17] . In this region there was also a high danger of avalanches. Many avalanches of medium size were expected and sometimes even larger avalanches that may affect the infrastructure exposed [7] .
CONCLUSIONS
The present research paper reported a detailed description of the so-called "Christmas Storm" occurred in North Italy the days between the 24th and the 26th of December. From the climatological analysis carried out, it is deeply un-derlined that the event was exceptional. In particular the 25th and the 26th of December have been characterized by heavy precipitations that exceed in most cases the 99th percentile. Such results have also been confirmed by the study of the climatology of two days cumulated precipitation values, reporting that the event (in particular the days of the 25th and the 26th of December) has been exceptional or extreme in the northern part of Veneto and in Trentino (in the area sorrounding the city of Trento). At the same time, a positive anomaly of temperature has been registered, over the area investigated. During these days, numerous diseases and damages occurred in the areas studied in the present report.
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Gabinetto del Presidente della Regione -Unità di Progetto Protezione Civile
Centro Funzionale Decentrato PREVISIONE VALANGHE: da martedì 24 dicembre pomeriggio e fino a giovedì 26 dicembre vi saranno abbondanti nevicate su tutto il territorio montano con apporti di 50-100 cm di neve fresca oltre i 1700-1900 m. Il pericolo di valanghe aumenterà progressivamente fino a diventare forte (grado 4) nella notte fra il 25 e il 26 dicembre. Da mercoledì 25 sera sono da aspettarsi valanghe di medie e anche grandi dimensioni lungo i percorsi abituali.
Dalla giornata di mercoledì 25 dicembre, in relazione ai cumuli di neve fresca, vi sarà un progressivo aumento della criticità valanghe che, a partire dalla sera, diventerà elevata nelle aree MONT-1 e MONT 2. Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la criticità prevista per ogni singola area deve ritenersi valida fino a diversa comunicazione da parte di questo ente tramite ulteriore aggiornamento di avviso di criticità. Si comunica altresì che la ricevuta di trasmissione dell'invio a mezzo fax rappresenterà, per questa Struttura, la certificazione dell'avvenuta notifica. 
Agli Enti destinatari interessati
In riferimento alla Dichiarazione di Stato di ALLARME emessa in data odierna e considerato il peggioramento della situazione nivometeorologica prevista per le prossime ore, come da Bollettino Neve e Valanghe emesso da Centro Valanghe di Arabba, e dall'aggiornamento dell'Avviso di Criticità Valanghe emesso dal Centro Funzionale Decentrato in data odierna, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, Per Rischio Valanghe si dichiara lo STATO DI ALLARME su MONT-1 e MONT-2. a partire dalle ore 18:00 del 25/12/2013.
Si raccomanda agli Enti destinatari di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza. Si raccomanda inoltre, agli Organi Comunali competenti in materia di Protezione Civile, l'acquisizione e la valutazione dei bollettini Dolomiti Meteo e Dolomiti Neve e Valanghe, nonché l'intensificazione dell'attività in campo consistente, oltre al monitoraggio dell'attività valanghiva e del cumulo di neve fresca, in valutazioni puntuali della stabilità nelle situazioni critiche attraverso test di stabilità e/o osservazioni specifiche (slittamenti, creep ecc.). A livello locale è richiesta ai Responsabili in materia di sicurezza, l'adozione di misure di tutela e salvaguardia consistenti nell'interdizione temporanea di vie di comunicazione, piste da sci o impianti di risalita, nell'eventuale evacuazione di edifici, nuclei abitati o centri abitati o parte di essi esposti al rischio, nonché in interventi di messa in sicurezza. Gli interventi dovranno essere attuati secondo le procedure previste dai vigenti P.C.E.V. (Piani Comunali di Emergenza Valanghe) nelle aree antropizzate e dai P.O.C.T. (Piani Operativi di Chiusura Temporanea) e P.I.D.A. (Piani di Intervento di Distacco Artificiale) nelle aree sciistiche, laddove previsti. Gli interventi possono essere attuati anche in modo puntuale e in assenza di piani di intervento, previa valutazione tecnica dell'efficacia e degli stessi e delle possibili conseguenze e attuando le misure di sicurezza necessarie (es. misure di sgombero e interdizione degli accessi in caso di distacco artificiale). Le Amministrazioni Provinciali avranno cura di assicurare che la presente Dichiarazione e gli eventuali relativi aggiornamenti siano inoltrati alle Associazioni/Organizzazioni di Volontariato e agli altri Enti e Strutture tecniche previsti nel Piano di Emergenza se non già in indirizzo, nonché di attivare, in caso di particolari criticità, le competenti Associazioni/Organizzazioni di Volontariato, verificandone l'adeguatezza delle dotazioni di mezzi e materiali.
Si richiede la piena operatività delle componenti del Sistema di Protezione Civile che si attiveranno secondo quanto previsto dai rispettivi Piani di Emergenza.
Si raccomanda alle Sale Operative delle Province di inviare alla scrivente Unità di Progetto, fino al cessare dello stato di allarme, le informazioni relative ad eventuali disagi legati alla criticità valanghe avvenuti sul proprio territorio di competenza.
Al momento non è attivata la sala operativa di Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.). È in ogni caso attivo il servizio di reperibilità al Numero Verde 800 990 009 per la segnalazione di ogni eventuale situazione di emergenza.
Gli Enti in indirizzo sono tenuti a comunicare il recapito di reperibilità h24 attivato qualora vi fossero state delle variazioni dall'ultimo comunicato.
Si assicura che l'Unità di Progetto Protezione Civile, in stretto raccordo con il Centro Funzionale Decentrato, seguirà l'evoluzione dell'evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.
La presente dichiarazione si intende valida fino a diversa comunicazione da parte di questo Ente. Ai diretti destinatari del presente messaggio si comunica che la ricevuta di trasmissione dell'invio del presente fax rappresenterà la certificazione dell'avvenuta notifica. 
PREALPI
Debole pericolo di valanghe (grado 1).
Nella giornata di domenica l'abbinamento di nuvolosità, temperature miti e deboli piogge ha determinato un riscaldamento locale e temporaneo della neve fino sui 1800 m, specie negli strati superficiali. Il manto nevoso risulta in generale ben consolidato e stabile ma irregolarmente distribuito e con spessori ridotti rispetto alla media del periodo stagionale. Il pericolo di valanghe è in generale debole (grado 1) e le situazioni più critiche per possibili distacchi di valanghe a lastroni, per lo più con forte sovraccarico, sono confinate alle quote più elevate in prossimità di creste e forcelle. Fra Natale e Santo Stefano sono previste forti nevicate con relativo aumento del pericolo di valanghe. 
DOLOMITI
Previsione
Da martedì pomeriggio condizioni meteo in progressivo peggioramento con nevicate in intensificazione, specie dal pomeriggio di Natale, che diventeranno forti durante la notte fra mercoledì e giovedì. Dal pomeriggio di Santo Stefano i fenomeni si esauriranno progressivamente. Il limite delle nevicate sarà compreso fra gli 800-1400 m nelle Dolomiti e 1300/1700 m nelle Prealpi. Gli apporti nevosi saranno abbondanti, specie nelle Prealpi e Dolomiti meridionali, con 50/100 cm oltre i 1700/1900 m. Le nevicate saranno accompagnate da forti venti meridionali con formazione di diffusi e pericolosi depositi di neve ventata, specie in prossimità delle creste. Il pericolo di valanghe subirà un rapido aumento e, qualora venissero confermati gli apporti nevosi sopra citati, a partire dalla notte fra il 25 e 26 dicembre localmente aumenterà fino a diventare Forte (grado 4). Lungo i percorsi abituali saranno da aspettarsi valanghe di medie dimensioni e nelle situazioni più critiche anche grandi. Indicazioni generali di sicurezza
Ambiti del pericolo
Le condizioni per gite sci alpinistiche sono favorevoli per quanto riguarda la stabilità del manto nevoso fino al pomeriggio di martedì, ma la copertura nevosa risulta scarsa specie sui versanti meridionali. Già dalla mattinata di mercoledì, giorno di Natale, le condizioni per le escursioni diventeranno via via sempre più critiche a causa dell'intensificazione delle nevicate con conseguente aumento dell'instabilità del manto nevoso.
DOLOMITI PREALPI Martedi 24
Neve 
Venerdi 27
Previsore: RZ -Per una corretta interpretazione del bollettino consultare la legenda dei simboli e la guida: http://www.aineva.it/pubblica/pubblica4.html Precipitazioni In dicembre sono caduti sulla regione Veneto mediamente 74 mm di precipitazione; la media del periodo 1994-2012 è di 83 mm (mediana 79 mm). Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale risultano pertanto poco inferiori alla media (-11%) e sono stimabili in circa 1.370 milioni di m 3 di acqua. I massimi apporti mensili sono stati registrati dalle stazioni di Cansiglio loc. Tramedere (BL) con 419 mm e Col Indes (BL) con 345 mm; in evidenza anche la stazione di Valpore (Monte Grappa -BL) che nei giorni 25-26 dicembre ha totalizzato 487 mm di precipitazione (502 mm comprendendo anche il giorno 24), arrivando ad un totale mensile di 517 mm pur con un funzionamento discontinuo del pluviometro in occasione delle nevicate. I quantitativi minimi (3 mm) sono stati rilevati in provincia di Rovigo dalle stazioni di Porto Tolle, Rosolina Po di Tramontana e Adria-Bellombra. Si consideri che la maggior parte degli apporti del mese risulta caduta nella fase più intensa dell'evento verificatosi a cavallo dei giorni 25 e 26 dicembre. A livello di bacino idrografico (solo parte veneta), rispetto alla media 1994-2012, si risconta una situazione assai diversificata degli apporti con condizioni di:
− surplus pluviometrico accentuato sul Piave (+78%) e lieve sul Livenza (+8%); -deficit pluviometrico forte sul Fissero-Tartaro-CanalBianco (-76%), Bacino Scolante in Laguna (-71%), pianura tra Livenza e Piave (-63%), e sui bacini del Sile, Lemene, Po e Tagliamento (tra -50% e -40%); deficit più contenuto sul Brenta (-13%) e Adige (-11%). Nella seconda metà del mese si sono verificate significative precipitazioni nei seguenti giorni: -19 e 20: nella notte precipitazioni deboli o moderate sulle zone montane e pedemontane, soprattutto sulle Prealpi vicentine e veronesi (3-7 mm). Sulle zone più settentrionali della provincia di Belluno ed in pianura fenomeni deboli/sporadici o assenti; -25 e 26: precipitazioni abbondanti o molto abbondanti (in media 75-300 mm) sulle zone montane e pedemontane, con valori compresi fra 400 e 500 mm nelle zone del Cansiglio e di Valpore (Monte Grappa -BL). Apporti di minore entità in pianura: fra 10 e 75 mm sulla pianura settentrionale ed inferiori a 10 mm su quella meridionale; -29: fenomeni deboli o moderati su quasi tutto il territorio regionale, con apporti medi compresi fra 2 e 10 mm e massimi fra 15 e 25 mm nelle zone di Portogruaro e dell'alta Valle dell'Agno (VI). Piogge assenti in molte zone delle provincie di Venezia e Rovigo. Complessivamente nei tre mesi tra ottobre e dicembre sono caduti sul Veneto mediamente 340 mm; la media del periodo 1994-2012 è di 331 mm (mediana 334 mm). Gli apporti del trimestre risultano nella media (+3%) e sono stimabili in circa 6.254 milioni di m 3 di acqua. I massimi apporti del periodo sono stati registrati sulle Prealpi dalle stazioni di Cansiglio loc. Tramedere (BL), dove sono complessivamente caduti 843 mm, di Recoaro loc. Turcati (VI) con 788 mm e di Recoaro Mille con 760 mm; i quantitativi minimi si sono misurati alle stazioni di Venezia Cavanis (VE) con 188 mm e di Noventa Vicentina (VI) con 192 mm. A livello di bacino idrografico (solo parte veneta), rispetto alla media 1994-2012, gli apporti risultano: -pressoché nella media, o appena inferiori, sui bacini dell'Adige (-6%), Brenta (-6%), Bacino Scolante in Laguna di Venezia (-4%), Livenza (-8%) e pianura tra Livenza e Piave (-3%); -poco superiori alla media sui restanti bacini del Piave (+16%), Po (+14%), Fissero-TartaroCanalBianco (+10%), Lemene e Tagliamento (+5%).
Indice SPI
Per il mese di dicembre: sono presenti segnali di normalità nella fascia centrale della regione; a nord, invece, lo stato è di umidità moderata, mentre nel veneziano, nella parte meridionale delle provincie di Padova e di Venezia e nella provincia di Rovigo sono presenti segnali di siccità da moderata fino ad estrema nella zona del delta del Po. Per il periodo di 3 mesi: sull'intera regione la situazione è di normalità. Per il periodo di 6 mesi: diffuse condizioni di normalità, ma sono presenti netti segnali di siccità, per lo più moderata, localizzati prevalentemente sul territorio veneziano e trevigiano. Per il periodo di 12 mesi: condizioni di normalità caratterizzano la pianura settentrionale, la montagna bellunese ed il basso Polesine; segnali di umidità moderata e severa si localizzano sul resto del territorio regionale.
Riserve nivali Il mese di dicembre è stato caratterizzato da un lungo periodo di tempo buono con temperature miti (specie fra il 16 e il 17) e da un intenso episodio di precipitazione fra il 24 e il 26 dicembre. Deboli nevicate si sono avute anche il 15, 20, 22, 29 e 30 dicembre con pochi cm di neve in quota. Nell'episodio dei giorni 24-26 gli apporti nevosi sono stati di 90-100 cm di neve fresca oltre i 1600 m di quota, di 60 cm fra i 1200 e i 1500 m e di 15 cm circa fra i 900 e i 1200 m di quota. Nella fascia altimetrica fra i 900 e i 1500 m il limite della neve/pioggia è variato molto di valle in valle, differenziando gli apporti di neve fresca e appesantendo molto la neve al suolo. Nella prima parte del mese la copertura nevosa si è ridotta di estensione anche se l'azione di fusione è stata rallentata dalle notti lunghe e fredde. Le elaborazioni con le immagini da satellite di fine mese, evidenziano una copertura nevosa maggiore nelle Dolomiti rispetto alle Prealpi, ed in generale pressoché continua oltre i 1500 m di quota. Fino al 24 dicembre gli spessori di neve al suolo sono stati inferiori ai valori medi di riferimento per poi aumentare su valori maggiori: a fine mese, mediamente, l'altezza della neve al suolo è di 190 cm oltre i 2100 m di quota, di circa 150 cm fra i 2100 ed i 1800 m, di 135 cm fra i
